



This study demonstrates the relationships between migration and the Big Five personality 
traits in Japan. Although previous studies have frequently shown that migration behaviors are 
explained by factors of the situation, some studies have pointed out the relationships between 
migration and personality traits, especially in Western countries. The present study examined 
the relationships between hope to move and the Big Five personality traits using a large data-
set with 3,925 Japanese adults. Logistic regression analyses revealed that hope to move was 
positively associated with Openness and negatively associated with Conscientiousness, even 
when other factors were controlled. Results suggest that there are substantial relationships 
between migration tendency and personality traits in Japan, where the rate of residential 
mobility is low.





















る（John & Srivastava, 1999）。Big Five パーソナリティはさまざまな行動や意図，行動の帰結
と関連することが示唆されており（Ozer & Benet-Martinez, 2006; Roberts, Kuncel, Shiner, 
Caspi, & Goldberg, 2007），Big Five パーソナリティとの関連を検討することで当該の行動をお
こないやすい人物像を心理的特性の側面から明らかにすることが可能となる。
　これまで実際の転居行動とパーソナリティ特性との関連においては，アメリカ（Jokela, 2009），
イギリス（Jokela, 2014），イタリア（Camperio Ciani, Capiluppi, Veronese, & Sartori, 2007），フィ











の関連が示されている知見と関連が示されていない知見の両方が存在する（Camperio Ciani et 
al., 2007; Joleka, 2009; Jokela et al., 2008）。
　ところで転居について日本と海外では捉え方が異なることが考えられる。たとえば，日本はア









































　Big Five 尺度　Big Five パーソナリティの測定には Ten-Item Personality Inventory（Gosling, 
Rentfrow, & Swann Jr, 2003）の日本語版（小塩・阿部・カトローニ, 2012）が使用された。こ
の尺度は Big Five を各２項目ずつ（うち１つは逆転項目）の計10項目で測定することを目的に
作られており，パーソナリティ特性全般を幅広く測定できることが確認されている（小塩他 , 
2012; Oshio, Abe, Cutrone, & Gosling, 2013; Oshio, Abe, Cutrone, & Gosling, 2014）。各質問項目
について「１：全く違うと思う」から「７：強くそう思う」までの７件法で回答された。本研究









































ティック回帰分析をおこない，転居願望と Big Five パーソナリティとの間の関連が見られるか
どうかを検討した。分析には統計ソフト R を使用した（R Core Team, 2019）。
結　果
　Big Five 尺度の内的整合性を確かめるため，逆転項目処理後の対応する項目間の相関係数を
算出したところ，外向性 r＝.50（p < .001），協調性 r＝.24（p < .001），勤勉性 r＝.34（p < .001），
神経症傾向 r＝.28（p < .001），開放性 r＝.29（p < .001）であった。相関係数は特段大きくないが，
小塩他（2012）や同一のデータセットを用いて分析をおこなった川本他（2015）と同程度であり，
測定の帯域幅を考慮すると妥当な値（小塩他，2012）であった。

















ティ特性である（McCrae & Costa, 1997）。そのため開放性の高い人々は，転居によってこれま
Table 1　Logistic regression analysis predicting the hope to move to other prefectures
OR 95％ CI OR 95％ CI
Big Five personality
Extraversion 1.08 [0.98, 1.20] 1.08 [0.97, 1.20]
Agreeableness 0.99 [0.90, 1.09] 1.03 [0.93, 1.14]
Conscientiousness 0.81 *** [0.73, 0.89] 0.84 *** [0.76, 0.93]
Neuroticism 1.05 [0.95, 1.16] 0.99 [0.89, 1.09]
Openness 1.24 *** [1.13, 1.37] 1.24 *** [1.12, 1.37]
Control variables
Age 0.81 *** [0.73, 0.91]
Sex 0.85 ** [0.77, 0.94]
Education level 1.15 ** [1.04, 1.28]
Marital status 1.06 [0.94, 1.19]
Parenthood status 0.95 [0.85, 1.07]
Household income 1.03 [0.93, 1.14]
Living in hometown 0.68 *** [0.62, 0.75]
Having one’s own house 0.91 * [0.83, 1.00]
Living in an urban area 0.90 * [0.82, 1.00]
Satisfaction with residential area 0.60 *** [0.55, 0.66]
Nagelkerke R2 .02 .12
Note. Dependent variable is either hoping to keep living prefectures inhabited presently (= 0) or 
to move to other prefectures (= 1). Intercept is abbreviated. The values are standardized. Sex (1 
= male), marital status (1 = marriage), parenthood status (1 = having any children), living in 
hometown (1 = living), having one’s own house (1 = having), and living in an urban area (1 = 


















る（Carney, Jost, Gosling, & Potter, 2008; Jost, West, & Gosling, 2009）。Carney et al.（2008）














2009; Jokela, 2014; Jokela et al., 2008）。これらの特性はいずれも対人的なパーソナリティ特性で
あり（橋本・小塩, 2018; McCrae & Costa, 1989），協調性は隣人関係の良好さと，外向性は新し
い人間関係の構築と正の関連を示すと考えられる。隣人関係が良好であるほど転居を望みにくく
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